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'HULQV]HQLHUWH%UH[LW:DVVWHFNWKLQWHUGHQ]LHOORVVFKHLQHQGHQ9HUKDQGOXQJHQ]XP(8-$XVWULWWGHV9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKV".HQQ\±'HULQV]HQLHUWH%UH[LW'U0HO.HQQ\0QVWHU 
Von Mel Kenny, Münster* 
Zwei Jahre nach der Abstimmung im Vereinigten Königreich zum EU-Austritt, bleibt der Begriff 
GHVÄ%UH[LW³XQNODUEmily Thornberry, die Schattenaußenministerin, spricht z.B. YRQHLQHPÄblah, 
blah, blah Brexit³, womit sie meint, dass es gegenwärtig nur um eine letztlich inhaltlose Debatte 
gehe, um den EU-Austritt formell zu erreichen, damit danach über die Neuausrichtung der Politik 
entschieden werden kann.  Wieweit die derzeitigen Verhandlungen in England teilweise bewusst 
darauf angelegt sind, ins Leere zu laufen,  um entweder den harten Brexit zu erreichen oder 
vielleicht auch um diesen doch noch auf die lange Bank zu schieben, soll im vorliegenden 
Beitrag näher untersucht werden.  Auch die Gefahren eines solchen Brexits, besonders für 
Nordirland, sind Gegenstand dieser Analyse.   
I. Einführung:  blah, blah, blah Brexit(?) 








VSULFKWYRQHLQHPÄ«blah, blah, blah Brexit³HLQ%UH[LWPLWYDJHP,QKDOWXPGHQ(8-
$XVWULWWIRUPHOO]XHUUHLFKHQGDPLW danach EHUGLH1HXDXVULFKWXQJGHU3ROLWLNHQWVFKHLGHQ
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1 E. Thornberry MP, Shadow Foreign Secretary, Chatham House, 28 March 2018. 
https://www.chathamhouse.org/event/keeping-peace-new-landscape-european-security-and-defence. 
2 D. Davis, Brexit is going incredibly well, BBC Today Programme, 15 August 2017: 
http://www.bbc.com/news/av/uk-politics-40934771/david-davis-brexit-is-going-incredibly-well. 
ZHUGHQNDQQ'LH*HIDKUHQHLQHVVROFKHQblah, blah, blah BrexitEHVRQGHUVIU1RUGLUODQG
VLQG*HJHQVWDQGGLHVHU$QDO\VH 
II. Kontext: Brexit - Oberflächlichkeit, Zynismus, und Kalkül 
'LH%UH[LW-$EVWLPPXQJZDUHLQHXQVHUL|VH9HUDQVWDOWXQJGLHDQGLH6DORQVWFNHOscar 
Wildes HULQQHUW1LJHO)DUDJH9RUVLW]HQGHUGHUUK Independence Party8.,3XQGVHLW
LP(XURSD-3DUODPHQWEHVFKZRUÄI want my country back³30LFKDHO*RYHGDPDOLJHU
%LOGXQJVPLQLVWHUPLWGHQ|NRQRPLVFKHQ$UJXPHQWHQNRQIURQWLHUWHUZLGHUWHÄpeople in this 
country have had enough of experts.³4  Boris Johnson, jetziger Außenminister, rechnete der 
Bevölkerung eine Ä%UH[LW-'LYLGHQGH³ vor, und warnte vor einer türkischen 
ÄÜberschwemmung³ beim Verbleib in der EU.5  In den Sommermonaten 2016 war alles Übel 
GHU(8]X]XUHFKQHQZREHLPDQGDV*HVSUlFKPLWÄGHQ(XURSlHUQ³P|JOLFKVWYHUPLHGVon 
Bermuda aus trug Viscount Rothermere zur aufgehetzten Stimmung bei, indem er Ädie 
Eliten³, die das Brexit-Vorhaben in Frage stellten, DOVÄ9RONVIHLQGH³bezichtigen ließ.6  In 
seiner Freshfields Lecture versuchte Lord Neuberger die englische ³EXURVNHSVLV´ zu erklären: 
diese sei zum größten Teil als ErbeGHU.RORQLDO]HLWXQG)ROJHGHVYHUORUHQHQ6WDWXVDOV³Top 
Nation´]XYHUVWHKHQ7 
8PGHQ%UH[LWDE]XZHQGHQKDWGLH(8HLQH5HJLHUXQJVNRQIHUHQ]HLQEHUXIHQXQGGHP/DQG
=XJHVWlQGQLVVHJHPDFKW8  Obwohl David Cameron, der damalige Premier Minister, diese 
Zugeständnisse seinen Landsleuten empfohlen hat,9 hat er damit die Erwartungen, die er 
                                                   
3 J. Burman µ,ZDQWP\FRXQWU\%DFN¶The Daily Express, 6 February 2016. 
4 H. Mance µ%ULWDLQKDVKDGHQRXJKRIH[SHUWVVD\V*RYH¶, Financial Times, 3 June 2016. 
5 P. Stevens µ7KH%UH[LWHUV¶XJO\FDPSDLJQWRYLOLI\7XUNV¶Financial Times, 9 June 2016. 
6 Über die Zeitschrift The Daily Mail, z.B. infra 30. 
7 Lord Neuberger µ7KH%ULWLVKDQG(XURSH¶&DPEULGJH)UHVKILHOGV/HFWXUH)HEUXDU\
https://www.youtube.com/watch?v=BbaFKqwwG8Y. M. Kenny µ7KH8.DQGWKH(87KH:KLQJH in (and out of) the 
:LOORZV"¶ NZULR 2016, 463. 
8 EU-Regierungskonferenz (18-19 February 2016) http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-
council/2016/02/18-19/  ± Conclusions O216-EUCO-conclusions.pdf. , Economic Governance S.12-15. 
Competitiveness, S.15 Sovereignty, S.16-18. Free Movement and Social Benefits, S.19-24. 
9 µ&DPHURQ(8UHIRUPSURSRVDOVRIIHU8.EHVWRIERWKZRUOGV¶, The Herald, 2 February 2016. 
zuvor geweckt hatte, enttäuscht.10  Selbst Camerons Entscheidung, das Volk über die 
Zugeständnisse Äder EU-27³- an denen er allerdings mitgewirkt hatte - entscheiden zu lassen, 
und dabei das Land an den Rand der Unregierbarkeit zu treiben,11 fügte sich in eine Reihe 
von Entscheidungen, die das Land immer mehr von der EU distanzierte: 
x Rückzug der Conservative Party aus der Europäischen Volkspartei (EPP); 12 
x (LQIKUXQJHLQHUµ5HIHUHQGXPVNODXVHO¶durch den European Union Act 2011;13  
x 2012 Überprüfung der Unionskompetenzen;14 
Erwartungsgemäß haben diejenigen, die für den Verbleib des VK in der EU plädierten (die 
ÄRemainer³) eine halbherzige Kampagne geführt.  Trotz des Abstimmungsversprechens,15 
hatte niemand damit gerechnet, dass Cameron eine Mehrheit bei den Wahlen 2015 gewinnen 
würde und sein Versprechen umsetzen musste.  Außerdem durften die Remainer nicht auf die 
2012 Überprüfung der Unionskompetenzen verweisen, aus Furcht, Camerons Kalkül bloß zu 
stellen.16  Losgelöst von einer Debatte über Kompetenzen und Tatsachen, konnten die 
Brexiter umso gewagter und faktenloser auftreten.17  Für viele Beobachter hat diese 
Mischung aus Oberflächlichkeit , Zynismus und Kalkül eine Haltung gegenüber der EU 
bestätigt,18 vor der, schon vor fünfzig Jahren, Charles De Gaulle gewarnt hatte: ließe man das 
VK der EU beitreten, träte man in eine Welt vollHU³artifices, délais et faux-semblants´ ein.19   
                                                   
10 Am deutlichsten in seinHU³%ORPEHUJ6SHHFK³-DQXDUhttps://www.gov.uk/government/speeches/eu-
speech-at-bloomberg; http://www.number10.gov.uk/news/eu-speech-at-bloomberg. 
11 Helmut Schmidt, Handeln für Deutschland  (Rowohlt: 1993), S.µ-HPHKUGLUHNWH
(QWVFKHLGXQJHQGXUFKGDVJDQ]H9RONXPVRXQUHJLHUEDUHUGDV/DQG¶. 
12 µConservative MEPs form new 'anti-federalist' group«¶The Daily Telegraph, 22 June 2009. 
13 P. Craig µThe European Union Act 2/RFNV/LPLWVDQG/HJDOLW\¶ CMLRev 2011, 1915. 
14 Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union, Cm 
8415, July 2012, https://www.gov.uk/review-of-the-balance-of-competences. 
15 2015 Conservative Party Manifesto S.72. https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/manifesto2015/ConservativeManifesto2015.pdf. 
16 P. Craig µ%UH[LWDGUDPDLQVL[DFWV¶ELRev 2016, 447. 
17 ibid. 457. 
18 C. Gearty, On Fantasy Island: Britain, Europe and Human Rights (Oxford: OUP, 2016). 
19 Charles De Gaulle, Pressekonferenz 21 November 1967: https://www.youtube.com/watch?v=ifbJ8vy14aw: 
³)DLUHHQWUHUO
$QJOHWHUUH«ce serait pour les Six donner d'avance leur consentement à tous les 
1. Ein klares Abstimmungsergebnis? 
Das Abstimmungsergebnis bewies, wie wenig vereinigt das VK ist: während England und 
Wales für den Brexit stimmten (mit 53.4%; bzw. 52.5%), stimmten Schottland und 
Nordirland mit 62% bzw. 55.8% für Remain.20  Insgesamt haben QXUGHU7HLOQHKPHU
GHU:DKOEHUHFKWLJWHQIUGHQ(8-$XVWULWWJHVWLPPWMit diesem knappen Ergebnis 
stellten sich einige Fragen: hat das vereinigte Königreich für den Brexit gestimmt?  War ein 














                                                                                                                                                              
artifices, délais et faux-semblants qui tendraient à dissimuler la destruction d'un édifice qui a été bâti 
DXSUL[GHWDQWGHSHLQHHWDXPLOLHXGHWDQWG
HVSRLU´. 
20 EU Referendum: The results in Maps and Charts, BBC News (Online ed. 24 June 2016). 
21 Rabobank: Hard Brexit to cost the economy £400 bn by 2030, 12 October 2017: 
https://www.rabobank.com/en/press/search/2017/20171012-brexit-scenariostudie.html. 
22 J. Portes Too High A Price: The Cost of Brexit ± what the Public thinks, Global Future, 18 April 
2018:  http://ourglobalfuture.com/reports/too-high-a-price-the-cost-of-brexit-what-the-public-thinks/. 
23 Copenhagen Economics, µIreland and the Impacts of Brexit: Strategic Implications for Ireland from 
changing EU-8.7UDGLQJ5HODWLRQV¶ February 2018: 
https://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/ireland-the-impacts-of-brexit. 









III. Rückendeckung der Gerichte für den harten Brexit  
%HYRUDXIGLH%HUXIXQJVHQWVFKHLGXQJLQMiller HLQJHJDQJHQZLUGVHLHQGLH(QWVFKHLGXQJHQ
HUVWHU,QVWDQ]YRUJHVWHOOWMiller XQGAgnew/McCord 
1. Miller, Divisional Court des High Court (HC)  
,PHigh Court+&JLQJHVGDUXP die Art und Weise wie die Regierung den Brexit 
anmelden wollte, zu überprüfen.  Statt das Parlament entscheiden zu lassen, wollte die 
Regierung dafür die Royal Prerogative (das königliche Vorrecht) einsetzen.27  Die 
Antragsteller - der Antrag wurde von einem in dem VK ansässigen EU-Bürger (Dos Santos), 
sowie von einem in der EU ansässigen Briten (Pigney) und von der Investmentmanagerin 




                                                   
25 G. Faulconbridge/A. MacAskill/J. GreavesµFarage warns 'Brexit betrayal' would plunge UK into 
FULVLV¶, Reuters, 12 February 2018. 
26 R (Miller) v. Secretary of State [2016] EWHC 2768 (Admin). Kommentierungen: Lord Pannick QC, 
µ/HW¶VFDOOWKHZKROHWKLQJRII¶/LWLJDWLRQWRHQVXUH3DUOLDPHQWDU\$SSURYDOEHIRUH0LQLVWHUVJDYH
QRWLILFDWLRQRI8.¶VLQWHQWLRQWRZLWKGUDZIURPWKH(8¶in The UK Supreme Court Yearbook 2016-17, 
(Hrsg. Clarry) (London: Appellate, 2018 (Vol. 8)). S. Douglas-Scott µBrexit, Art. 50 and the Contested 
%ULWLVK&RQVWLWXWLRQ¶MLR 2016, 1019-40. N. $URQH\µ50LOOHUY6FUHWDU\RI6WDWHIRU([LWLQJWKH(8: 
Three Competing Syllogisms¶ MLR 2017, 726-745. 
27 ibid. Rn. µ7KHVROHTXHVWLRQ« LVZKHWKHU«WKH&URZQ«LVHQWLWOHGWRXVHLWVSUHURJDWLYHSRZHUV





2. Agnew and McCord: Northern Ireland High Court (NI HC) 

















x Der Northern Ireland Act, 1998 (NIA 1998), der die Kompetenzverteilung zwischen Belfast 
und London regelt,33 wobei die Kompetenzen der Northern Ireland Assembly (NI-
                                                   
28 ibid. Rn. 92 und 94. 
29 ibid. Rn. 105±106. 
30 J. Slack, µEnemies of the people¶ The Daily Mail, 3 November 2016. . 
31 Re McCord, [2016] NIQB 85. 
32 Northern Ireland Affairs Committee, Northern Ireland and the EU Referendum (First Report 2016-
17, HC 48, 25 May 2016). 6RQGHUVWDWXVIU6FKRWWODQGµ6FRWODQG¶V3ODFHLQ(XURSH¶6FRWWLVK
Government, Edinburgh, 2016) http://www.gov.scot/Resource/0051/00512073.pdf. 
33 NIA 1998, (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents) ss4 und 6, Schedules 2 und 3. 
Versammlung) im Lichte des EU Rechts, der EMRK, sowie des Diskriminierungsverbots 
auszulegen sind.34   
x Das Belfast/Karfreitagabkommen 1998 (B/KFA 1998), das das nordirische Verwaltungsystem 
innerhalb des VK, zwischen Nordirland und Irland, sowie zwischen Irland und dem VK 
regelt.35   
x Das British-Irish-Abkommen 1998 (B-IA 1998), ein internationales Abkommen,36 wobei die 
Regierungen sich verfpflichtet haben, den Friedensprozess zu unterstützen.37 
Das Grundprinzip dieser Instrumente ist die ÄZustimmung³*HPHLQWLVWGDPLW die 
Zustimmung der Bevölkerung Nordirlands für Verfassungsänderungen, die Zustimmung der 
NI-Versammlung sowie beider Bevölkerungsgruppen für Gesetzesvorhaben, und 
gegebenenfalls die Notwendigkeit von Supermehrheiten, sowie die Zustimmung der Bürger 
beiderseits der irischen Grenze.  Die Abkommen waren i.d.S. in Referenda beiderseits der 
Grenze bestätigt worden, worauf die irische Verfassung revidiert38 und das Government of 
Ireland Act, 1920 annulliert wurden.39  Die Zustimmung wird LQV1,$IU




9HUVDPPOXQJJJIHLQHLegislative Consent Motion HUODVVHQ 
'LH.OlJHUKDEHQIQI$UJXPHQWHYRUJHWUDJHQGHQHQRichter MaguireQDFKJHJDQJHQLVW 
x Anwendbarkeit der Royal Prerogative und Auswirkung der NI Verfassung: Ob der Brexit nur 
über den Parlamentsweg zu erreichen wäre, und ob sie die Rechte, die auf die ECA 1972 
                                                   
34 Northern Ireland Constitution Act 1973 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/36/contents) ss6(2) (c.) (e.) (b.), 
24 (1)(a.) (c.)-(d.) sowie 23(2). 
35 Belfast/Good Friday Agreement, 1998: 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136652/agreement.pdf). 
36 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and the Government of Ireland, Annex to Belfast Agreement (ibid.), Annex A, para 1. 
37 ibid. Art 2. 
38 Änderung Abs. 2 und 3, der irischen Verfassung zu territorialen Ansprüchen Irlands. 
39 NIA 1998, (Fn. 33) Annullierung der Government of Ireland Act 1920. 
40 ibid.V1RUWKHUQ,UHODQGµVKDOO not cease to be (part of the UK) without the consent of a majority 
RIWKHSHRSOHRI1RUWKHUQ,UHODQGYRWLQJLQDSROO¶. 
zurückzuführen sind, außerhalb parlamentarischer Kontrolle gestellt hat, da nur die EU-27 
nun über eine Umkehr des Brexit entscheiden können?  
x Sewel Convention und die Notwendigkeit einer Legislative Consent Motion?  
x Einschränkung der Royal Prerogative: Ob das Vorrecht nur unter Berücksichtigung seiner 
Einschränkungen anwendbar sei?   
x Sicherstellen der Gleichbehandlung: Ob das NI Office die Auswirkungen des Brexit auf 
geschützte Gruppen überprüfen musste?   














                                                   
41 Re McCord, (Fn. 31) Rn. 109: ³HQWLWOHGWRSURFHHG«XQGHUXVLQJSUHURJative power..´. 
42 ibid. Rn. 107: ÄLWUHPDLQVWREHVHHQZKDWDFWXDOHIIHFWWKHSURFHVVVXEVHTXHQWWRQRWLILFDWLRQ
will produce.  In the meantime, ss. 6 and 24 of the 1998 Act will continue to apply; the... institutions 
will continue to operate³. 
43 ibid. Rn. 122: Ä«KRZWKLVFRQYHQWLRQFRXOG«EHYLHZHGDVHQIRUFHDEOH« givHQLWVVWDWXV«³. 
44 ibid. Rn. 131. 
45 ibid. Rn. 144. 






3. Miller: Supreme Court (SC)  
1DFKGHQ(QWVFKHLGXQJHQLQHUVWHU,QVWDQ]PXVVWHGLH5HJLHUXQJLQGLH%HUXIXQJJHKHQ50
ZREHLGLH)lOOH]XVDPPHQJHIDVVWZXUGHQ51,QGHU6&KDWWHPDQGHP]XIROJHEHUGDV
9HUKlOWQLVzwischen das königliche Vorrecht und die parlamentarischer Souveränität aus 
Miller, und 2.) die verfassungsrechtlichen Argumente aus Agnew/McCord, zu entscheiden.  
Was das Vorrecht angeht, hat ausgerechnet die EU-Mitgliedschaft52 sowie die Übernahme 
des EMRK in das Human Rights Act 199853 dazu geführt, dass die Gerichte immer mehr 
Gesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit hin geprüft haben, und so wuUGHGLHÄXQJHVFKULHEHQH
9HUIDVVXQJ³des VK modernisiert.  Der nordirische Friedensprozess und die 
Dezentralisierung sind ebenfalls jüngere Prozesse, die auch das Verständnis von der 
parlamentarischer Souveränität beeinflusst haben.54  Es ist jedoch umstritten, inwieweit diese 
neueren Entwicklungen im ÄXQJHVFKULHEHQHQ³britischen Verfassungsrecht verankert sind.55  
                                                   
47 ibid. Rn. 152. 
48 ibid. Rn. 153. 
49 C. McCrudden/D. Halberstam, µMiller and Northern Ireland: A Critical Constitutional Response¶, 
University of Michigan, Public Law and Legal Theory Research Paper Series Paper No. 575, October 
2017: http://ssrn.com/abstract=3062964 S..25-29. Nachdruck: The UK Supreme Court Yearbook 2016-17, 
Clarry (Hrsg.) (London: Appellate, 2018 (Vol. 8)). 
50 R(Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5. 
51 ibid. Rn. 9. 
52 EuGH, Rs. C-213/89 (R (Factortame Ltd) v Secretary of State for Transport (Factortame I)) 
ECLI:EU:C:1990:216. 
53 Human Rights Act 1998: (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents). 
54 Lord Steyn, R (Jackson) v Attorney General [2011] UKSC 46, Rn. 50-51: ÄWKHFODVVLFDFFRXQW«RI
WKHGRFWULQH«SXUHDQGDEVROXWHDVLWZDVFDQQRZEHVHHQWREHRXWRISODFHLQWKHPRGHUQ8.. 
55 D. Halberstam in Rosenfeld/Sajo (Hrsg.) The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law 
(Oxford: OUP, 2012) S.577 ff. 
Das Problem in Nordirland war, dass das traditionelle Äenglische³ verfassungsrechtliche 
Verständnis von den Nationalisten verweigert wurde, sodass, um den Mangel an Konsens zu 
überwinden, verfassungsrechtliche Garantien erstellt werden mussten.56  Die Frage stellte 
sich, ob längerfristig GLHÄXQJHVFKULHEHQH9HUIDVVXQJ³sich über die nordirische Verfassung 
hinwegsetzen würde oder ob sich die nordirische Verfassung QHEHQGHUÄXQJHVFKULHEHQHn 
9HUIDVVXQJ³behaupten würde.57   
'LH+DXSWVDFKHÄThe main issue³58 war nach Auffassung des SC jedoch das Verhältnis 
zwischen dem ECA 1972 und dem Vorrecht.  Hier durfte seit dem Case of Proclamations 
1610 der König Gesetze weder durch Ankündigung noch Bekanntmachung ändern.59  Den 
königlichen Vorrechten kam somit nur eine Restrolle (residual character) zu60 und sie konnten 
durch spätere Gesetze ausgehebelt werden.61  Als das ECA 1972 verabschiedet wurde, wurde  
somit das Vorrecht ausgehebelt, und der spätere Austritt konnte danach nur noch über den 
Parlamentsweg erreicht werden.62  Hier hat der SC der Modernisierung GHUÄXQJHVFKULHEHQHQ
9HUIDVVXQJ³5HFKQXQJJHWUDJHQ 
Die Fragen zur nordirischen Verfassung wurden dagegen nur beiläufig behandelt.63  Das 
B/KFA 1998 sollte nur regeln, dass die Bevölkerung entweder über den Verbleib im VK oder 
                                                   
56 C. McCrudden/D. Halberstam, (Fn. 49) S.3. 
57 C. McCrudden, in Jowell/Oliver (Hrsg.) The Changing Constitution (Oxford: OUP, 2007) S.227, 268-
269. 
58 Miller, UKSC, (Fn. 50) Rn. 34. 
59 ibid. Rn. 44: ³,QWKH« Case of Proclamations (1610) 12 Co Rep 74, «&RNH&-VDLGWKDW³WKH.LQJ
by his proclamation or other ways cannot change any part of the common law, or statute law, or the 
FXVWRPVRIWKHUHDOP´«WKLVVWDWHPHQW«KDGEHFRPHILUPO\HVWDEOLVKHd by the end of that century«´. 
60 ibid. Rn. 47: ³The Royal prerogative encompasses the residue of powers which remain vested in 
WKH&URZQ«,Q%XUPDK2LO« Lord Reid explained that the Royal prerogative is a source of power 
ZKLFKLV³RQO\DYDLODEOHIRUDFDVHQRWFRYHUHGE\VWDWXWH´«. 
61 ibid. Rn. 48: ³«DSUHURJDWLYHSRZHUKRZHYHUZHOO-established may be curtailed or abrogated by 
VWDWXWH«,WLVLQKHUHQWLQLWVUHVLGXDOQDWXUHWKDWDSUHURJDWLYH power will be displaced in a field which 
EHFRPHVRFFXSLHGE\DFRUUHVSRQGLQJSRZHUFRQIHUUHGRUUHJXODWHGE\VWDWXWH«´. 
62 ibid. Rn. 78: ³«WKHIDFWWKDW(8ODZZLOOQRORQJHUEHSDUWRI8.GRPHVWLFODZLIWKH8.ZLWKGUDZV
from the EU Treaties does not mean that Parliament contemplated or intended that ministers could 
FDXVHWKH8.WRZLWKGUDZIURPWKH(87UHDWLHVZLWKRXWSULRU3DUOLDPHQWDU\DSSURYDO«´. 
63 ibid. Rn. 126. 
den Anschluss an Irland entscheiden konnte.64  Ähnlich grob war das Urteil zur Relevanz des 
NIA 1998 sowie zur Dezentralisierung: keine Brücke sollte zur Auslegung der ECA 1972 
gebaut werden!  Folglich wurde auch die Frage, ob die Brexit-Anmeldung einer Legislative 
Consent Motion bedarf, verneint.  Der SC erklärte sogar, dass er für die konkrete Anwendung 
der Sewel Convention weiter nicht zuständig sei.65  
4. Zwischenbewertung  
Erstaunlich in der SC Entscheidung ist der Zwiespalt zwischen der Verteidigung 
parlamentarischer Souveränität in Miller, und die Abfertigung aller verfassungsrechtlichen 
Argumente in Agnew/McCord.  Die Entscheidung ist gleichzeitig modern in der Ablehnung 
des Vorrechts, brandgefährlich dagegen in der Unterminierung des nordirischen 









                                                   
64 ibid. Rn. 135: ³«WKLV«SURYLVLRQ«JDYHWKHSHRSOHRI1,WKHULJKWWRGHWHUPLQHZKHWKHU to remain 
SDUWRIWKH8.RUWREHFRPHSDUWRIDXQLWHG,UHODQG,WQHLWKHUUHJXODWHGDQ\RWKHUFKDQJH«QRU
required the consent of a majority of the people of (NI) to the withdrawal of the (UK) from the (EU)...´. 
65 ibid. Rn. 151: ³«the policing of its scope and the manner of its operation does not lie within the 
FRQVWLWXWLRQDOUHPLWRIWKHMXGLFLDU\ZKLFKLVWRSURWHFWWKHUXOHRIODZ´. 
66 ibid. Rn. 67. 
67 European Council Brexit guidelines: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-
guidelines/ Rn. 11: The Union has consistently supported the goal of peace and reconciliation enshrined 
in the Good Friday Agreement«FRQWLQXLQJWRVXSSRUWDQGSURWHFWWKHDFKLHYHPHQWVEHQHILWVDQG
FRPPLWPHQWVRIWKH3HDFH3URFHVVZLOOUHPDLQRISDUDPRXQWLPSRUWDQFH«,QWKLVFRQWH[WWKH8QLRQ
should also recognise existing bilateral agreements and arrangements between the (UK) and 
Ireland... 













IV. ÄVerhandlungsstrDWHJLH³GHVYHUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKV  
Es ist nicht nur die problematische Ä5FNHQGHFNXQJ³GHV6&, die Zweifel an der 
Verbindlichkeit einer Brexit-Vereinbarung aufkommen lässt, auch die Verhandlungsstrategie 
der Regierung lässt zweifeln, ob nicht die Brexit-Vereinbarung, die am Ende unterschrieben 
wird, an ihren Widersprüchen, zwischen den kommunizierten Zielen und den eingegangen 






                                                   
69 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ*XLGLQJ3ULQFLSOHVIRUWKHGLDORJXHRQ,UHODQG1RUWKHUQ,UHODQG«
September 2017: https://ec.europa.eu/commission/publications/guiding-principles-dialogue-ireland-northern-ireland_en. 
70 Art. 50(1) EUV (Vertrag über die Europäische Union)µ-HGHU0LWJOLHGVWDDWNDQQim Einklang mit 
seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften EHVFKOLHHQDXVGHU8QLRQDXV]XWUHWHQµ (meine 
Betonung). 





2. Parlamentsbestätigung des Austritts nach Art 50 EUV 
Das Parlament hat die Miller Entscheidung und den Hinweis, dass das Abstimmungsergebnis 
für das Parlament nicht bindend sei, weder begrüßt, noch die damit geschaffene Möglichkeit, 
das Brexit-Vorhabens kritisch zu überprüfen, aufgegriffen. Trotz Bedenken vieler 
Parlamentarier wurde das Votum zur Anmeldung des Austritts zum inszenierten Schauspiel. 
Denn sowohl Regierung als auch Opposition machten das Votum zur Vertrauensabstimmung:  
Die parlamentarische Souveränität sollte damit der Souveränität des Volkes folgen!  Für viele 
Ä5HPDLQHU³DXIGHU5HJLHUXQJVVHLWHZDUGLH$QJVWJURß, von der Presse als Landesverräter 
oder als elitär gebrandmarkt zu werden. Nur Ken Clarke (Mitglied des Binnenmarktskabinetts 
der Margaret Thatcher) sollte diesen Druck standhalten.  John McDonnell, der 
Schattenfinanzminister, rechtfertigte die Labour-Politik für die Anmeldung des Brexits 
dagegen als antikapitalistischen Befreiungsschlag: 
³«we must not try to re-fight the referendum, or push for a second vote and, if Article 50 needs 
to be triggered in Parliament, Labour will not seek to block or delay it. To do so would put us 
against the majority will of the British people and on the side of certain corporate elites, who have 
always had the British people at the back of the queue. It is time we all were more positive about 
Brexit.´73 
Die Anmeldung des Brexit wurde somit mit 489 zu 114 Stimmen am 1. Februar 2017 
bestätigt, wobei 47 Labour-Abgeordneten der Parteilinie nicht folgten.74  Hier wurde, mit 
Schützenhilfe der Opposition, eine wichtige Möglichkeit, die Inhalte des Brexit zu prüfen, 
und die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, vertan. 
                                                                                                                                                              
72 ibid. u.A.Wegfall der Kontrolle des EuGHs; Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion; 
grösstmöglichen Zugang zum EU-Markt; Ende der Überweisungen an Brüssel; Kontrolle der 
$XVVHQKDQGHOVDENRPPHQ(LQIKUXQJHLQHU]ZHLMlKULJHQÄ,PSOHPHQWLHUXQJ³3KDVH 
73 50HUULFNµLabour MPs attack party OHDGHUVKLSIRU
OD\LQJGRZQDQGDFFHSWLQJKDUG%UH[LW¶7KH
Independent, 27 November 2016. 
74 The European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017: https://services.parliament.uk/bills/2016-
17/europeanunionnotificationofwithdrawal.html.  Es stimmten 489 MPs für die Anmeldung (Conservative 319, Labour 
167, DUP 8, UUP 2, UKIP 1, Independent 1) und 114 MPs dagegen (1 Conservative, 7 Liberal Democrat, 50 
Scottish National Party, 47 Labour, 1 Green, 1 Plaid Cymru, 3 Independent, 3 SDLP). 
3. Anmeldung des Austritts nach Art. 50 EUV 
Daraufhin hat die Regierung die Anmeldung des EU-Austritts am 29. März 2017 eingereicht.  
Art. 50 EUV sieht vor, dass nach der Anmeldung die EU die Vorgaben und Abläufe der 
Verhandlung vorgibt, wobei diese in zwei Phase geteilt werden ± ein Abkommen über die 
Einzelheiten des Austritts sowie über den Rahmen für die künftigen Beziehungen.75  Hätte man 
die Reihenfolge ändern oder die Phasen zusammenführen wollen, hätte man im Vorfeld über 
die Abläufe verhandeln müssen.  Die Regierung hat solche Gespräche nicht gesucht, und der 
Rat hat die Richtlinien am 29. April 2017 vorgegeben.76  Durch vorschnelles Handeln hat die 
Regierung damit die eigene Position geschwächt.  
4. Mehrheiten... und der ewige Brexit 
Trotz der 2011 Fixed Term Parliaments Act77 hat die Premierministerin eine Wahl einberufen 
um ihre Verhandlungsposition zu stärken.78  Diese Zielsetzung ist ihr missglückt. Obwohl 
ihre Partei 42.9% der Stimmen gewann, hat sie 13 Sitze im Unterhaus verloren, während die 
Labour Partei 40% der Stimmen erhielt und 30 Sitze dazugewann.79  Für die Anhänger des 
harten Brexits war das Resultat katastrophal: ohne Mehrheit im Unterhaus wurden die 
Konservativen von der Unterstützung der zehn nordirischen Democratic Unionist Party (DUP)-
Abgeordneten abhängig.  Das ist problematisch, weil unter dem B/KFA 1998 die Regierung 
zur neutralen Vermittlung zwischen den nordirischen Parteien verpflichtet ist, und Nordirland 
wird nur von den Unionisten der DUP vertreten, da die nationalistische Sinn Fein Partei das 
                                                   
75 Art. 50(2) EUV: (2) Ä«$XIGHU*UXQGODJHGHU/HLWOLQLHQGHV(XURSlLVFKHQ5DWHVKDQGHOWGLH8QLRQ
mit diesem Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, 
wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird...³ 
(meine Hervorhebung). 
76 Council Guidelines on Brexit negotiations, 29 April 2017: https://ec.europa.eu/commission/publications/european-
council-article-50-guidelines-brexit-negotiations_en. 
77 Fixed-Term Parliaments Act, 2011: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/14/contents/enacted. 
78 µ7KHUHVD0D\FDOOVIRU8.JHQHUDOHOHFWLRQRQ-XQH¶, The Guardian, 18 April 2017. 
79 2017 UK Election Results: http://www.bbc.com/news/election/2017/results. 
Parlament in Westminster nicht anerkennt.80  Darüber hinaus ist festzustellen, dass es keine 
Parlamentsmehrheit für einen harten Brexit gibt, vor dem Brexit ist damit nach dem Brexit.81      
5. Entwurf der Austritts-Vereinbarung, 19 März 2018 
'HUEntwurf der Austritts-Vereinbarung82 KDWGHQ(LQGUXFNHUZHFNWGDVV)RUWVFKULWWHHU]LHOW
ZRUGHQVLQGZREHLIHVW]XKDOWHQLVWGDVVGHU(QWZXUIYRQGHU.RPPLVVLRQVWDPPWXQGDXI









                                                   
80 ibid. Es würden 17 Abgeordnete aus Nordirland gewählt: 10 von der DUP, 7 von der Sinn Fein. 
81 M. Kettle, µ:HZRQ¶WKDYHDKDUG%UH[LW7KHUHDUHQ¶WHQRXJK03VWREDFNLW¶The Guardian, 2 May 
2018. 
82 Draft Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
from the European Union and the European Atomic Energy Community, 19 March 2018 (Entwurf): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691366/20180319_DRAFT_WITHDRA
WAL_AGREEMENT.pdf. 
83 Communication from the Commission to the European Council (Article 50) on the state of Progress 
of the negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the Treaty on European Union: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-
kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en. 
84 Entwurf, (Fn. 82). Protocol on Ireland, Ch. III Art. 3-5, Art. 11-12. 
85 ibid. Title VI, Art. 63. 
86 ibid. Title IX, Art. 79. 
87 ibid. Title V, Art. 58-59. 
88 ibid. Title VIII, Art. 66-67, 69. 
89 ibid. Title IV, Art 50(2), 51 und 56. 
90 ibid. Title X, Art. 82-87 sowie Art 153. 










V. Sonderbereiche  
Nur zwei Bereiche werden hier aufgegriffen, um die Komplexität der Verhandlungen zu 
betonen.  Erstens der europäische Flugverkehr dann die Auswirkungen im internationalen 
Privatrecht. 
1. Flugverkehr 




                                                   
92 ibid. Ch. 2 Art. 88-92, Title XI, Art 93-95. 
93 ibid. Part Five Art. 127-150. 
94 ibid. Part Four, Art. 121-124. 
95 ibid. Part Two Art 8-27. 
96 ibid. Title III Art. 28-35. 
97 ibid. Title I, Art. 36-41, Art. 43-46, Art. 48-49. 
98 ibid. Art. 125. 
99 ibid. Art. 124. 
100 L. Butcherµ%UH[LWDQG7UDQVSRUW¶+RXVHRI&RPPRQV/LEUDU\%ULHILQJ3DSHU&%3$SULO
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7633/CBP-7633.pdf. 
101 Verordnung 452/2014/EU zur Festlegung von Technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren 
für den Flugbetrieb von Drittlandsbetreibern, ABl. 133 vom 6. Mai 2014 S.12 ff. 











+ROGLQJJHVHOOVFKDIWInternational Airlines Group (IAG)GLHVRZRKOBritish AirwaysDOVDXFK
IberiaXQGAer LingusEHVLW]WPXVVEHUGLH%HVLW]YHUWHLOXQJlKQOLFKQDFKJHGDFKWZHUGHQ102 






x Entweder die Anwendung des 2005 Haager Übereinkommens,106 das das VK schon 
ratifiziert, wobei das Übereinkommen nur da greift, wo die Parteien eine 
Gerichtsstandsvereinbarung getroffen haben, oder der Beitritt zum 2007 Luganer 
                                                   
102 D. Boffey, UK-based airlines told to move to Europe«, The Guardian, 22 March 2017; A. Barker, 
UK airlines risk losing flying rights, Financial Times, 24 November 2017. 
103 Entwurf, (Fn. 82); Art. 62. Verordnung 593/2008/EG über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendede Recht (Rom-I), ABl. L 177 vom 4. Juli 2008, S.6 ff. 
104 Verordnung 1215/2012/EU über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO), ABl. L 351 vom 
20. Dezember 2012, S.1±32 Art. 63. 
105 G. Rühl µJudicial Cooperation in Civil and Commercial Matters after %UH[LW:KLFKZD\IRUZDUG"¶
ICLQ 2018, 99-128 und JZ 2017, 72; M. Ahmed µBrexit and English Jurisdiction Agreements: the 
Post-5HIHUHQGXP/HJDO/DQGVFDSH¶ EBLR 2016, 989. 
106 2005 Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen vom 30. Juni 2005: 
https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/full-text/?cid=98 . 
Übereinkommen, dass die Einstimmigkeit der Zeichner voraussetzt, die sich als schwierig zu 
erreichen erweisen könnte.107   
x Oder eine bilaterale Vereinbarung (nach dänischem Muster) einzugehen, die eine Art Kopie 
der Brüssel Ia-VO sein könnte.108   
x Oder auf zwei default Lösungen zurückzugreifen: entweder Anwendung der Brüsseler 
Konvention 1968, die auf die beigetretene Contracting States aus dem Jahre 1978 begrenzt 
wäre;109 oder schließlich die Anwendung der allgemeinen nationalen Regeln des 


















                                                   
107 2007 Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LGVÜ) ABl. L339 vom 21. Dezember 
2007, S.3 ff. 
108 2005 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen, ABl. Nr. L 299 vom 16. November 2005, S.62. 
109 1968 Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; konsolidierte Fassung, ABl Nr. C 27 vom 








Die Gefahren eines unseriösen Äblah, blah, blah Brexit³VLQGin Nordirland natürlich konkreter 
und gefährlicher als in Westminster, wo man auch in der Kolonialzeit mit katastrophalen 
Folgen DXIGLHÄRUDQJHQH.DUWH³ gesetzt hat.111  Die Auslegung der Sewel Convention mag ein 
Treppenwitz für die Lordrichter in London sein, kann aber bei ausgewogener Auslegung 
ernsthafte Folgen für die Regierbarkeit und Einigkeit des Landes in Belfast und Edinburgh 
haben.  Die lässige Vorstellung man könne irgendeine Vereinbarung aushandeln und sie 
gegebenenfalls unterzeichnen und sich vielleicht dann danach richten, sichert keine 
Arbeitsplätze und schafft kein Vertrauen bei zukünftigen Vertragspartnern.  Da stimmt die 
Einschätzung Luuk van Middelaars nachdenklich, die das europäische Dilemma dazu 
beschreibt: ³The political price of a soft Brexit is higher than the economic price of a hard 
Brexit´112Ohne Garantien des guten Glaubens, die weit über den Art. 4a des Entwurfs 
hinausgehen, ohne Garantien der Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen113 sowie der 
Regulatory Alignment  Nordirlands und ohne eine verbindliche Zuständigkeit des EuGHs 
drohen (oder versprechen?) die Brexit-Verhandlungen ins Leere zu laufen.  
 
                                                   
110 D. Staunton, µGove urges Brexiteers to keep faith despite fisheries deal¶, The Irish Times, 20 
March 2018, Zitat: Michael Gove MP (meine Übersetzung und Betonung). 
111 P. Bew, Churchill and Ireland (Oxford: OUP, 2016) S.55±56. Lord Randolph Churchill: µ,GHFLGHG
some time ago that if the G.O.M [Gladstone] went for Home Rule the Orange card would be the one 
WRSOD\¶. 
112 L. van Middelaar zittiert in Rankinµ%UH[LW%ULQJV(XURSHWRJHWKHU«¶The Guardian, 28 March 
2018. 
113 Entwurf, (Fn. 82) Art. 162 und 163. 
